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SUMMARY 
It is dificult to ases the prognsi of comatse patients with sevre brain damge in 
the acute or subacte stage. CT scan, or evn MRI still have limtaions in the evalution 
of potential brain function in such patients. 
In this study, multiodaty evokd potentials wer used to predict the clinical outcme 
of comatse patients. We have studied 36 comatse patients with various disorders and 
with Glasgow coma scale scores of 5 or less. In all patients we examined multiodality 
evokd potentials; short latency somatenry evokd potentials (SEP), auditory brain-
stem respone (ABR), slow vertx respone (SVR), visual evokd potentials (VEP), motr 
evokd potentials (MEP) as wel as EEG withn 14 days of the onset of coma. Acording 
to the elctrophysiolgical findings, the patients wer divde into four groups: group 1, 
global brain damge, in whic all elctrophysiolgical findings wer sevrely abnorml ; 
group 2, sevr cerbral damge, in whic all elctrophysiolgical findings excpt ABR 
wer sevrely abnorml; group 3, mild cerbral damge, in whic ABR findings wer 
normal or mildy abnorml, but the other findings wer varied ; and group 4, brainstem 
damge, in whic ABR or SEP findings showed sevre abnormlity but VEP and EEG 
findings wer normal or mildy abnorml. The outcme of each patient was categorized 
acording to the Glasgow outcme scale (GOS). Group 1 consited of twelv patients who 
all died. Thre patients in group 2 had an unfavorble outcme, two patients remaind in 
a vegtaive state and the third died. Ther wer 16 patients in group 3. Of thes sevn died 
from secondary brain damge or as a result of the original disease, such as pneumoia, 
heart failure, or pulmonary embolis. None of the patients in this group died of primay 
brain damge. Of the surving 9 patients, thre had god recovery, two had moderat 
disability, two had sevre disability, and two entred a persistent vegtaive state. The 
di 百ernces in clinical outcme corelated wel with the results of VEP, SVR, the P25 wave 
of SEP, and EG. In group 4, four out of the 5 patients had sevre disability, and one died 
as a result of disemnated intravscular coagulation. 
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A reliable predicton of the clinical outcome was obtained from multioday evokd 
potentials and EG. It is expctd that such clasification on brain damage based on 
elctrophysiolgical findings wil be useful. For comatse patients, ABR findings wer the 
most useful for sucesfuly predictng a por prognosi. This study has indcated that the 
cortical respon should be fuly evalutd in orde to predict favorble outcmes. In 
particular, SVR, VEP, the P25 wave of SSEP and EEG results wer found to be importan. 
In view of the clinical aspects, patients with mild cerbal damage who have the chane of 
making a god recovy must not ben overloked. 
(recived Septmbr 25, 195) 
















(computed tomgraphy), MRI (magnetic resonace 
imaging ）等の画像診断に加え，多種の誘発電位，すな
わち短潜時体性感覚誘発電位 (somatosensory evo ・
ked potentials ; SEP ），聴性脳幹反応 (auditory 
brainstem response ; ABR ）及びその長潜時成分の頭
頂緩反応（slow vertex response ; SVR ），視覚誘発電
位 Cvisual evokd potentials ; VEP ），運動誘発電位
(motr evokd potentials ; MEP ）と脳波（electro-









ける Glasgow Coma Scale (GCS) 5点以下の重症意
識障害患者 36 例で，年齢は 18 ～ 83 歳（平均 57.6 歳入
男性 21 例，女性 15 例，意識障害の原因は蘇生後脳症を
含む低酸素脳症 16 例，脳血管障害 1 例，心破裂を含め









come Scale (GOS ）に基づき GR (god recovery), 
MD (moderate disability), SD (severe disability), 
PVS (persistent vegetative state), D (death ）に分類
し比較検討した．





潜時よりみて， N9 （潜時 9msec. の陰性波を意味する．
以下同様の形式で示す．〉が上腕神経叢付近， Nl3 が第
5, 6頚髄レベルから延髄後索核近傍まで， N20 が第
一次大脳感覚野における反応を反映しているという点
24 依田啓司，七俊文雄
では意見の一致をみている（浦崎ら， 198 ，柿木， 温存されていることを意味する．正常波形では N20 に
19 ）.したがって N20 が確認できれば脳幹から視床 引き続いて陽性波 P25 がみられる．この起源について
を経由して第一次大脳感覚野までの体性感覚伝導路が は十分解明されていないが感覚皮質 I野あるいは運動
Clinca and elctrophysilogca meaning of 




Fig. l Arows show the main conduti pathwys and the gray patched ares indi-
cate the ares anlysed for activities with elctrophysiolgica l exam inati ons 
Table l Clasi 自cation of EEG records 〔Hockady et al, 1965) 
Grade I Withn normal limits: a Alpha rhytm 
Grade JI Mildy abnorml: 
b Predominat alpha, with rae theta 
a Predominat theta . with rae alpha 
b Predominat theta with some delta 
Grade III Moderatly abnorml : a Delta, mixed with theta and rae alph 
Grade IV Sevr ly abnorml 
Grade V Extremly abnorml . 
b Predominat delta, with no other activ it y 
a Di 任use delta, with brief isoelectric inter va ls 
b Scaterd delta in some leads on ly with absenc of 
activity in other leads 
a An 巴arly 日at record 
b No EEG at all 
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皮質 4 野が起源、でないかと推定されている（柿木，






に伝わる. ABR の I波の起源は輔牛神経， II 波は橋延
髄接合部とくに嫡牛神経核， III 波は橋尾側とくに上オ





I , III V 波の再現性が得られやすいため，これらの
波形の有無およびそれぞれの潜時と， 1 -V 波間の頂点
潜時を検討し脳幹機能を評価した．
c)SVR ：聴覚刺激が側頭葉皮質に伝わったあとの大
脳の反応を示し 50 ～ 30 mS の長潜時成分波で大脳皮




















f)EG: Hockaday ら (1965 ）の分類（Table 1) に
従い大脳の機能を評価した．
以上のように，大脳機能は SVR, VEP, SSEP の
N20 以降の compnet, MEP と EEG で，脳幹機能
は ABR, SSEP とMEP で多角的に評価できる可能性
があると考えた． これらの検査結果をそれぞれ，軽度
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(Ta bl e 2) . 










の 4型に分類した. (1 ）全脳障害型〔globalbrain dam-
age type) .すべての検査項目で高度異常を示す型.(2) 
大脳全般障害型（sevre cerbal damage type ) 大脳
機能を評価する検査項目がすべて高度異常を示すが，
脳斡機能を示す ABR が正常ないし中等度異常までの
型.(3 ）大脳部分障害型 （mi ld cerba l damage type ) : 
大脳機能を評価する検査項目のうちの少なくともひと




(Ta bl e 3) . 
4 記録条件と誘発電位の記録
誘発電位の記録には Signa lprocesor 7S l2 または
Synax ll O Cともに日本電気三栄）を使用した．記録
電極には MEP 以外は針電極を用いた SSEP は基準
電極を前額正中部 （Fz ）とし，導出電極は両側の
Shags po int (C3', C4 ’） と第 5頚椎練突起レベノレ
(Cv ）に置いた．刺激部位は，右あるいは左の正中神経
手関節部で，症例に応じて 8 ～ 12 mA の電流を用い，
刺激頻度は 5 ～ 8 H z，加算回数は 30 ～ 1,0 回とし，
分析時間 40-50 mS で記録を行った. ABR と SVR
依 田啓司，七俊 文 雄
は両耳染（Al, A2 ）と正中中心部 （Cz ）聞の電伎を記
録した.ABR の刺激は両側クリック音刺激 (10 ～ 10 5
dB, 10 H z）にて 1,0 ～ 2,0 回刺激を行い，必要に
応じてー側刺激も行い，分析時間 lOmS で記録した
SVR は両側ト ーンピッ プ音刺激 00 ～ 105dB , 0.9 
H z）にて 50 ～10 回刺激を行い，分析時間 50 mS で
記録した. VEP は両側後頭部 （0 1,02 ）と両耳染闘で
の電位を記録した．刺激はゴーグノレ型の刺激装置を用
いた赤色フ ラッシ ュで両日艮同時刺激 Cl Hz ）にて
10 ～20 回加算し，分析時間 30 mS で記録した．


















3例は PCPS (perc utaneous card iopu lmonary sup-
po rt〕 または ECMO (ex tr a-corpea l membrane 
oxygenati ）と IABP (in tra-aortc balon pump-
ing〕を使用していた重症例で，いずれも十分な脳血流
を確保できていたか否かの判断に苦慮する症例であっ
Ta bl e 3 Clasification of the brain damge types on the electrophys iological examintos 
SEP ABR SVR VEP MEP EEG 
Globa l brain dama ge type × × × × × X 
Sevr cerba l damge type × 。～台 × × × × 
Mi ld ce rebral damge type 。～× 。 。～× 。～× 。～× 。～×
Bra ins tern damge type ム～ X × × 。 ど1～× 。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た． 2 大脳全般障害型 （Table 5) 
代表例を提示する 大脳全般障害型と診断した例は3 例で，原因疾患は
症例 12 K. T. 26 歳女性（転帰：死亡〉 それぞれ心室細動，窒息，肺塞栓であった．いずれも
側頭葉てんかん様の控室鯵発作が頻回にあり，精査加 6 ～ 8分の心肺停止後に蘇生術が施されていた． 2例
療目的で当院某科入院中であったが痘摩重積状態とな はその後も意識回復なく植物状態で， I例はその後に
り ICU (inte nsive care unit 〕に搬入された．搬入時 生じた脳腫脹のため死亡した．
には昏睡状態で，自発呼吸は残存しているものの微弱 代表例を提示する．
で，全身にチアノ ーゼを認めた．収縮期血圧も 60 症例 14 G.Y 52 歳女性（転帰．死亡）
ml-Ig と低下しており人工呼吸管理下に昇圧剤等の 当院某科に入院中，食事を誤嚇し窒息した．心肺停
投与が行われた．血中アンモニア値が 87 μg/dl 以上 止を来たし蘇生術が行われたがこの間約 6分の心肺停
（その後，シトノレリン血症と判明〕と異常高値であった 止があった．蘇生後 ICU にて呼吸循環管理が行われた
ため代謝性脳症と診断され持続的血液櫨過が行われた． が，意識の回復なく発症から 30 時間後に脳機能検査を
IC U 入室後 8 時間目に電気生理学的検査を行った 行った．検査時，昏睡状態で自発呼吸はなく，脳幹反
(F ig. 2). EEG は平坦， ABR では両側 I波でまでみ 射は対光反射，眼球頭反射はみられたが角膜反射はみ
られるも， II 波以降は消失していた. SEP では N9, られなかった．痛み刺激にて除脳硬直肢位がみられた．
Nl3 は確認できたが N20 以降の波形は確認できなか 電気生理学的検査 （Fig. 3）では， EEG は電気的はア
った. VEP の波形も認められなかった．この時の頭部 ーチファクトの混入があったが，ほとんと’平担状態に
CT では脳腫脹が著明であり脳槽は消失していた．こ 近く， ABR は正常なパターンを示したが SVR はな
の患者は 12 日目に死亡した． く， VEP もみられなかった. SEP では Nl3 までは
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Fig. 2 EG: EEG showed flat records. 
ABR: Only wave I wer recognized , the othe r waves disapeared. 
SEP: N9 and Nl3 wer recognized, but N20 was absent. 
VEP: VEP showed nearly flat waveform. 
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Fig. 3 EG: Nearly flat recod s with mechanil artifact. 
ABR Wave I throug V wer normal , howevr VI and VI wave distored. 
SVR ・SVR showed 司at waveform . 
VEP : VEP showed 日at waveform. 
SEP: N9 and N 13 wer recognized, but N20 was absent. 
ABR after 3days (Case 1 4)
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Fig. 4 Latency of wave III prolnged and wave IV 
throug Vil distored. 
会生活に復帰した GR は3例で， MD 2例， SD 2-/1J, 
PVS 2例， D 7例であった．死亡例7例のうち症例31







症例 19 H. C. 4歳女性 （転帰. MD) 
当院某科入院中に突然意識障害，除脳硬直をきたし
た．頭部 CT (Fig. 5）で右皮質下出血と脳室内出血を
認め，緊急で関頭血腫除去術が行われた．術後 14 日の
認めたが N20 以降はみられなかった．この時の頭部 時点でも半昏睡，除脳硬直，四肢麻痔が続いていたた
CT では著明な脳腫脹を認めた．この 3日後の ABR めに電気生理学的検討をおこなった （Fig. 6). EG で
(Fig. 4）ではlII 波の延長とJV波以降の消失傾向がみら は徐波と a波が混在した波形で， VEP の波形は非対称
れた．この症例は脳死状態となり初回検査から 7日目 ながらも認められた. ABR ではV波， 1 - V波間頂点
に死亡した． 潜時がやや延長していたがほぼ正常なパターンを示し，
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CT scan (Case J ()1 
L R 
Fig. 5 CT scan showed masive subcortical hem-
orhage in right side and intraventri cular 
hemorag. 
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Fig. 6 EG : EG showed predominat thea , with rae alph patern. 
VEP The waveforms wer recognized, howevr the amplitude was lower than 
normal patern. 
ABR . I -V interpak latency was mildy prolnged , but nearly normal 
waveform. 
SVR . The waveforms wer recognized, howevr the amplitude was lower than 
normal patern. 
SEP: In derivaton from C3'-Fz , N20 and P25 wer obta ined only by right 
median nerve stimulaon 
MEP Electromyga of right hand was obtained by left motr cortex stimu-
lation. 
250 依田啓司，七候文雄
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Fig. 7 EG : EG showed predominat alph, with rae thea patern. 
VEP : VEP showed normal waveform. 
ABR: Wave I throug IV wer detced, howevr wave V throug VI 
disaperd. 
SEP: N13 was recogni zed. In derivaton from C4ヘFz by left meidan nerv 
stimulation, N20 was not detcd clearl y. In derivaton from C3'-Fz, 
N20 was absent. 
血腫吸引術がおこなわれ，脳幹梗塞の 1例は閉塞性水
頭症に対して脳室ドレナージ術がおこなわれた．死亡
したのは橋出血の 1例で，発症から 26日目に DIC





症例35 M. F . 49歳女性（転帰： SD)
橋出血にて当科に搬入された．来院時半昏睡 GCS
α波主体でVEP でも正常な波形が認められた. ABR 
ではIV波までは確認できたが V波以降は消失してい







(E1M2VT ），四肢麻痔で捷毛反射，眼球頭反射は消失 1 ABR での予後評価について
していた．同日 CT誘導下に定位血腫吸引術がおこな 重症脳障害患者の予後を評価する.l；で、のABR の重
われた．術前の電気生理学的検査では（Fig. 7) EG は 要性を指摘する報告は多数あり （Ander sonら， 1984 , 
251 
坪川ら， 1985: Cant ら， 1986 : Bareli ら， 191), ABR 
不良群の予後は不良で，生命予後と密接な関係がある
とされている．また，脳死もしくは脳死に近い重症意
識障害患者での ABR は，無反応か， I波のみ，まれ
にII 波までを認めるとされている（Goldie ら， 1981 , 





は ABR 以外にも脳幹部に伝導路をもっ SEP, MEP 
があげられる. ABR の検査結果が極めて不良であっ
た全脳障害型の 12 症例では，その SSEP は 4例が N9













る（Bareli ら， 191). 我々はこれらのことを踏まえ，
検査時には音圧を最大の 10 ～ 105 dB として検査を
おこなっている．また，大津・井奥 (198 ）の報告して
いるように踊牛神経障害を合併している患者に対して
の脳幹機能評価には blink reflex を併用することも有
用と思われる．
長井ら（1983 ), Rosenbrg ら（1984 ）は種々の疾患
による意識障害患者の予後評価を急性期における
ABR とその中潜時成分である MLC (midle latency 
compnet ：中潜時反応）および SVR の 3項目を用
いて検討している．長井らは ABR の消失例または異
常例では 95 % (2 1/2 例）が死亡， ABR のみが正常
であった例では 41% (7/17 例〉が死亡， ABR, MLC, 
SVR が全て正常か，もしくは SVR のみが消失してい
た例では 93 % (14/5 例〉が生存したとして，その予
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不明である．一方， Rosenbrg らは対象を GCS 5点
以下の急性期症例としたところ， ABR が消失した例
では 10 % (3/ 例〉が死亡し，予後不良を推定するに
は有効としたものの， 3項目とも正常であった例で‘も




Walser ら (1985), Judosn ら (190 ）は意識障害
患者の脳機能を SSEP のみで評価している. Walser 
らは低酸素脳症による重症意識障害患者 26 例のE 急
性期における SSEP を検討し，その結果から両側 N20
の消失例の予後は死亡もしくは植物状態， N20 は認め
るが， P25 の波形が不明瞭になる患者の予後評価は困
難， N20, P25 とも正常例は意識回復するとし P25 の
有用性を指摘している．また， Judson らは GCS 8点
以下の重症頭部外傷患者 10 例の急性期における
SSEP の検討から N13 と N20 聞の頂点間潜時 （cen-
tral conduti time : CCT ）の延長と N20 の有無が
予後と相関し，両側 CCT が正常でかつ N20 の消失
していない症例では 87 % (3/8 例〉 が予後良好
(GR, M D ）で，両側 N20 が消失しているものは 97 % 
(3/6 例）で予後不良（SD, PVS, D ）であったとして
いる．しかし， CCT がー側もしくは両側で延長してい
るか，またはー側の N20 が消失している例での予後良
好例は 53 % (19 /36 例〉のみであったとしている．こ




Godwin ら 091) は ABR とSSEP を用いて意識
障害患者の予後評価を行い，過去の報告例と合わせ予
後評価の信頼性を検討している．彼らの結果をまとめ
ると重症意識障害患者 93 症例中，予後不良 CD また
は PVS ）と推定されたにもかかわらず良好 （GR ,MD, 
SSD ）な予後をとった false pesim 例は 5例 （0.5
%〉で，予後良好と推定されたが不良な経過をたどっ
た false optims 例は 10 例（1 %）にみられたとし
ている. false optims 例は， ABR のみで評価され
た症例 270 例中の 43 例 (15. 9 %）に， SSEP のみで評
価された症例には 253 例中の 29 例 (1.5 %）にみら
れたが， 2種類以上の誘発電位を用いて評価された症




最大の課題は Godwin ら (191) も指摘するよう
にいかにして false optims 例を減らすかというこ
とにある．坪川ら (1985), Cant ら 0986 ), Bareli ら
(191) は重症頭部外傷例に， Godwin ら （191 ）は
小児の種々の疾患による意識障害例に，平林・榊
(194 ）は重症クモ膜下出血例に対して ABR とSEP
を用いた機能予後評価を行っている． これらの報告例
では皆同様に SEP の良好例は予後良好であり， ABR
不良例は予後不良とし，その見解は一致している．し
かし， ABR が正常であっても SEP が正常でない例，
すなわち脳幹機能は正常だが大脳機能障害をもっ症例
の予後判定は困難であるとしている （Cant ら， 1986 .
Godwin ら， 191 ). これは我々が分類した大脳全般
障害型と大脳部分障害型の一部に該当する症例であり，
ABR と SSEP の組み合わせのみでは， 大脳の障害程
度を十分には評価できないということを意味している．
Lindsay ら (1981 ）は，重症頭部外傷 32 例に対し







Grenbg ら 097 ), Naryan ら (1981 ）も，頭
部外傷例に対し ABR, SSEP に，各種の長潜時反応を
併用することによって，障害部位の判定と予後評価が
より確実になるとしており，また，塩貝ら (192 ）は頭
部外傷と脳血管障害例に対して ABR, SEP に加え















我々は大脳機能を評価するために SVR, SEP の
重症意識障害患者の臨床電気生理学予後推定 253 
N20 と P25, VEP, MEP , EEG を用い，大脳の障害 良好であり，予後は GR であった．脳波でIVb を示し
程度を検討した．今回この大脳機能の判定においては， た 1例は鎮静処置による影響が示唆された．次に，
特に SSEP での P25 の有無と VEP の波形の有無を PVS となった 2例は，ともに蘇生後脳症例で，うち l
重視した. P25 の起源、についてはまだ論争中であるが， 例の SVR, VEP , MEP は無反応， EEG は平坦であり，
高濃度パルビツレート麻酔において抑制される SSEP 唯一 SSEP において N20 がわずかに読みとれる程度
の波形変化は N20 が変化する以前に P25 の波形が変 であった．他の 1例も， SVR は反応消失， VEP は不
化することがしばしば経験される．このことから大脳 明瞭， SSEP では N20 までで P25 は認めず， EEG は
の機能障害を評価する際には Walser ら (1985 ）も指 徐波主体であり，ともに重度の大脳機能障害が示唆さ
摘しているように， N20 より P25 の方が sensitivity れた. SD となった 2例のうち蘇生後脳症の 1例は，
が高いことが予想され， P25 の有無を検討項目に加え SVR は無反応， VEP では波形は認めるが不明瞭で，
た．また， VEP は脳幹機能障害の影響を受けないため SSEP は N20 までで P25 は認めず， MEP は反応な
大脳機能を確実に評価できると考えられる． く， EEG は徐波傾向であり，この症例も重度の大脳機
4 我々の症例の検討 能障害が示唆された．
今回我々の経験した 36 症例を 4 つの障害型に分類 以上のように，大脳機能を詳細に検討することにょ
した． って予後推定がより確実になってくるものと考えられ
全脳障害型では 12 例全例が死亡しているが，すべて る．しかし，例外もあり SD の他の 1例では全ての検
脳死状態へ移行しての死亡であった．大脳全般障害型 査結果は比較的良好で，機能予後は良好と推察された
の 3例では 1例が死亡， 2 例が植物状態で，この 2型 が，発症 5 カ月目の現在，精神機能障害を主体とする
のいずれかに分類される症例は 10 %予後不良と推定 軽度の意識障害，両下肢麻癖により全面介助の状態で
できる．大脳全般障害型の 3 例はし、ずれも蘇生後脳症 ある．この原因は両側前頭葉の障害によるものであっ
の症例であり，心肺停止時間は 6 ～ 8分であった．従 た．肺塞栓症で死亡した 1例も同様に両側前頭葉に梗
来心停止に伴う完全脳虚血が生じた場合，大脳皮質機 塞巣が生じ，検査結果は良好であったが，心肺機能が
能は4分以内，脳幹機能は8 分以内に蘇生されれば回 安定した後も， 2 ヵ月後に再度の肺塞栓で死亡するま
復可能と言われている （植村， 198 ）.大脳全般障害型 で意識の回復はなかった．誘発電位による検査では
と判定した 3例はいずれも脳幹機能は残存したものの Grenbrg ら 097 ）も指摘しているように前頭葉運
大脳皮質機能は細胞壊死に陥ったものと考えられる． 動領野よりも前頭側の領野は silent are といわれ異
今回の検討では，脳幹障害型の予後は sevr disabil- 常所見を呈しにくく，したがって，両側前頭葉障害に
ity 以下と推定された．大脳部分障害型の 16 例では， 起因する意識障害患者の予後評価については十分注意
死因が脳障害に関与しなかった 6例と，脳動脈癌再破 を要すると思われた．
裂によって死亡した I例は新たな脳障害が加わったも 以上のように SVR, SSEP の N20 と P25, VEP, 
のであるから，これら計 7例を除外した 9例について MEP, EEG を総合的に検討することによって大脳機
検討してみた．予後は， GR 3例， M D 2例， SD 2 能を詳細に評価することが可能と思われた．ただし，
例， PVS 2例で死亡例はなく， 9例中 9 例 (10 % ）が 両側性の前頭葉障害が存在する場合の予後判定は不確
生存し，意識回復は 9 例中 7例（7.8% ）にみられ， 実となる可能性がある．また今回の症例にはなかった
GR と M D をあわぜた予後良好例は 9例中 5例 （5.6 が，言語中枢障害，優位半球の角田を含む障害や，両
% ）であった．予後良好であった 5 例について検討す 側性の視床障害 （脳底動脈先端部症候群）などでは電
ると， VEP は 5/ 例 (10 %), SVR は 4/5 例 （80 気生理学的評価と予後が大きく異なる可能性も考えら
% ), SSEP の P25 は 4/5 例（80 %）に認められ， EEG れ CT MRI 等の画像所見も参考にする必要がある．
はIlb が 4例， IVb が 1例で， MEP をおこない得た また，この予後推定はあくまでも検査時点においての
l例は一側の筋電図が認められた．このうち SVR, ものであり，その後に生じる脳障害の変化を考慮して
SSEP の P25 が消失していたのは DAI (difuse いない．検査時点より脳障害が進行しないという仮定
axonl injury ：びまん性軸索損傷〉の症例で SSEP のもとでの評価である．よってその後，合併症をおこ
の NZO も消失しており，体性感覚伝導路，聴覚伝導路 し脳障害が進行する可能性のある症例に対しては連続
の神経軸索が中脳以上のレベルで、損傷されていたもの モニタリングが重要となる．





















1 急性期，亜急性期に GCS 5点以下の重症意識障






3 全脳障害型の 12 例は，全例脳死状態に移行した
のち，死亡した．
4 大脳全般障害型の 3例は， I例が死亡， 2例が数
カ月後も PVS である．
5 大脳部分障害型の 16 例では， GR 3例， MD 2 
例， SD 2 -WU, PVS 2 -WU, D 7伊リであった． このうち
大脳部分障害型の 7例の死因は，脳障害に直接関与し
ていなかった．残り 9 例中 7例（7.8 %）は，意識を
回復し，また 9 例中 5例（5.6 %）では機能予後は比
較的良好であった．














南江堂，東京， 135 179 
2 Anderso, D. C., Bundlie, S. and Rockswld, G. 
L. (1984) : Multimodaty evokd potentials 
in closed head traum. Arch. Neurol., 41, 
369 一374
3 馬場俊吉・八木聴明・吉津文子・大塚敏文 (1984 ）・
昏睡患者の脳波と聴性脳幹反応．聴性脳幹反
応による脳死の判定．脳神経， 36, 59-60 
4 Bareli, A., Valente, M. R., Clemnt, A., Boza, 
P., Proieti, R. and Corte, F. D. (19) : 
Serial multiodalty-evokd potentials in 
sevrely head-injured patients. Diagnostic 
and prognstic implications. Crit. Care 
Med. 19 137 4 138 
5 Cant, B. R., Hume, A. L., Judson, J. A. and 
Shaw, N. A. (1986) : The asemnt of 
sevr head injury by short-laency 
somatenry and brain-stem auditory 
evokd potentials. Electroencph. Clin. 
Neurophysiol., 65, 18 195 
6 Goldie, W. D., Chiap, K. H., Young, R. R. and 
Broks, E. B. (198) : Brainstem auditory 
and short-latency somatenry evokd 
respones in brain death. Neurolgy (Ny), 
31 248-56 
7 Godwin, S. R., Friedman, ＼＼「. A. and Belefleur, 
M. (19) : Is it time to use evokd poten-
tials to predict outcme in comatse chil-
dren and adults? Crit. Care Med. 19 518 
524 
8 Grenbg, R. P., Beckr, D. P., Miler, J. D. and 
Mayer, D. J. (197) : Evalution of brain 
function in sevre human head traum with 
multiodality evokd potentials. J. Neuro-
surg., 47, 163-7 
9 林成之 (195 ）：脳組織温度と脳保護集中治療
法．集中治療， 7, 267-5 
重症意識障害患者の臨床電気生理学予後推定
10 平林秀裕・榊寿右 (194 ）：重症くも膜下出血に
おける BAEP, SSEP の有用性．臨床脳波，
36, 583-7 
1 Hockady, J. M., Pots, F., Epstein, E., Bonazi, 
A. and Schwab, R. S. (1965) : Electroenc-
phalogric changes in acute cerbal 
anoxi from cardic or respiratory arest. 
Electroencphalogr. Clin. Nurophysiol., 18, 
57 586 
12 Judson, J. A., Cant, B. R. and Shaw, N. A. 
(190) : Early prediction of outcome from 
cerbral traum by somatenry evokd 
potentials. Crit. Care Med. 18, 36 368 
13 柿木隆介 (191) ：正中神経刺激による体性感覚
誘発電位（SEP ）の発生起源. 1. 短潜時成
分．臨床脳波， 33, 816-2 
14 柿木隆介 (192 ）：正中神経刺激による体性感覚
誘発電位（SEP ）の発生起源. 2. 中潜時成
分．臨床脳波， 34, 239 24 
15 Lindsay, K. W., Carlin, ]., Kendy, I., Fry, ]., 
Mcines, A. and Teasdle, G. M. (1981) : 
Evoked potentials in sevr head injury-
anlysi and relation to outcme. J. Neu-
rol. Neurosg. Psychiatry, 44, 796-802 
16 長井大二・加我君孝・高森晶裕 (1983 ）：急性期意
識障害例の聴性誘発反応（ABR, MLC, 
SVR ）による障害の程度の分類と予後． 日耳
鼻， 86, 137 138 
17 Naryn, R. K., Grenbg, R. P., Miler, J. D., 
Enas G. G. Choi S. C. Kishore P.R S. 
Selhorst, J. B., Lutz III, H. A. and Beckr, 
D. P. (1981) : Improved confidenc of out-
come prediction in sevr head injury. A 
compartive anlysi of the clinical exami-
nation, multioday evokd potentials, 
CT scanig, and intracranial presure. J. 
Neurosg., 54, 751 762 
25 
18 大津 可・井奥匡彦（198 ）：重症頭部外傷患者の
モニタリングとしての短潜時体性感覚誘発電
位および眼輪筋反射の有用性の検討．臨床脳
波， 31, 23 240 
19 Rosenbrg, C., Wogens, K. and Star, A. 
(1984) : Auditory brain-stem and midle-
and long-latency evokd potentials in 
coma. Arch. Neural. 41 835 83 
20 七候文雄・松本圭蔵 (192 ）：重症意識障害患者の
電気生理学的検討による機能障害の判定．臨









Med. Chir., 25, 745-2 
23 植村研一 (198 ）：全脳死と脳幹死. Clnical Neu-
roscienc 7 1301 130 
24 魚住武則・辻 貞俊・村井由之 (198 ）：磁気によ
る経皮的大脳皮質，脊髄刺激法．臨床脳波，
31, 81 86 
25 浦崎永一郎・福村昭信・伊藤義広・伊東山洋一・
山田真晴他 (198 ）：短潜時体性感覚誘発電
位（SSEP ）の scalp P13 と spinal N13 につ
いて．脳神経， 40, 108 108 
26 Walser, H., Matle, H., Keler, H. M. and Jan-
zer, R. (1985) : Early cortical median nerv 
somatenry evoked potentials. Prag-
nostic value in anoxic coma. Arch. Neu-
rol. 42 32 38 
27 吉江信夫 (198 ）：聴覚誘発電位．臨床誘発電位診
断学（中西孝雄・吉江信夫編入南江堂，東
京， 50 13 
